# SENTIMENTOS <br> D A <br> VIRGEM MARIA N.S. EMSUA SOLEDADE. <br>  <br> QUEPREGOU NA SÉ DA BAHIA <br> OP. IORGEBENCI 

DA COMPANHIA DE JESU ANNO 1698.


LISBOA
Comas licengas neceffarias.
Na Officina de BERNARDO DA COSTA. Anno 1699.



Deus mous, Deus meus, ut quid de ercliquiftime: Matth. 27.
 ERMITTI, amorofo Filho meu, algum dia rifo, \& delicia de voffa Máy, mas agora grande laftima, \& exceflivo torméto de feu coraçaó; permitti, diģo, que cő as mefmas vozes, com $\tilde{q}$ vos queyxaltes de voflo Eterno Pay no defamparo, \& foledade da Cruz, me queyxe eu tambem de vós no defemparo de minha foledade: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquiftı me: Deos meu, Deos meu, porque me defamparaftes? Naô vos appellido Filho meu, fenaó meu Deos: Deus meus, Deus meus: porque fe o Eterno Padre naố vos mereceo o titulo de Pay por vos defamparar, fendo FiTho feu, nem vós me mereceis o nome de Filho, pois tambem por vós me vejo defamparada, fendo Máy voffa Jufto he pois que feja em mim igual ofentimento, fendo igual o meu defamparo ao voffo defamparo, \& a minha foledade a vofla foledade. Ponderou a minha foledade o Profetaleremias, \& vendo a immenfidade da dor que me laftima, fufpenfo duvidou fe haveria outra foledade, com que a pudefe comparar: Cui comparabo teivel cui affimila- Thren. 2$]$ bote, fli ia ferufalem? E com razaõ̃: porque fó com a vof- 13. fa, \&r naó com outra, póde ter comparaçaõ a minha foledade. Solitaria fe vio a máy de Tobias, $x$ tam grande foy a dor que concebeo na aufencia de feu amado filho, que fem remedio desfeyto em lagrymas vertia o coraçaô pe$\mathrm{A}_{2}$ los

## 4

los ollos: Flbbat igitur mater ejus irremediabilibus lacryTob. 10.4 mis. Mas efta may chorava a hum Filho aufentefm, pnrém yivo; \& euchoro a hum Filho naó fo aufente, fenió morto. Solitaria fe confiderou Raquel na morte de feus innocentes filhos, \& focobrada da magoa abrio as fontes dos othos para o pranrò, \& fechou as portas do coracaō para o a livio: Rachel plorans filios fuor, du noluit confalari. Matth. 2, Mas oh quam exceffivamete mayos he minha foledade: 18. Porque fe Rachel careceo de allivio,foy porque voluntariamente o recufou: Nolut conjolari: mas en fe careco de allivio, he porque a minho magua naó póde admittir confolaçã. Solitario fe achava Jacob, quando nos rafgos da enfanguentada tunica de feu querido filho Jofeph
Gen.37. O divifou defpedaçado por algũa fera: Fer a peffima come33. div cum, beftia dervoravit\% ofeph: \& foy tam excellivo o fentimento do laftimado pay, q̆ chegon a proferir que excederia o feu pranto os limites da vida, eftendendofe ainda além dos confins da morte: Defiendam ad fiutm meum Tugens in infermum. E fe Jacobfente tanto a morte c nIbid. 35 jecturada de hum filho, reftandolhe ainda tantos para at Jivio de fua pena, que pena naó penetrará o mais fenfivel de minha alna, perdendo a hum Filho que he unico? Sotitaria fe lamentava Martha, vendo-fe defamparada de fua irmă Maria: Reliquit me folam. E fe a aufencia de MaZuc. 10. riatanto penaliza o coracaó de Martha, que penas naó 40. caufaraa aufencia de Jefus no coraçaó de Maria; pois quanto vày de Maria a Jefus, tanto vay da minha foledadeá foledade de Martha. Só com a voffa foledade, perdido Bem meu, tem algüa comparaçaóa minha foledade. Afim o affirmou o compafivo Profeta, quando diffe q̌a dor de minha foledade era tam gráde como o mar: MagThren. 2. na eft velut mare contritiotua. Pois que mar podia fer ef${ }^{ \pm}$. te, fenaó aquelle mar tempeftuofo de dores, aquella tor. menta desfeyta de tormentos, em que vós defamparado
do Pay wos viffes fobmergido, \& foçobrado com penas, comolamentaftes por David; Ven in altitudiwem maris, $P$ P. 68.3 . Cerverneffas demerfit me. Con efte mar de volfas dores fo tom alsuad femelhança a dor de minha foledade: porq me vejo ramben em hum mar procethofo de penas, cö. batida de ventos nos fufpiros, focobrada de ondas nas lagrymas, \& desfeyta em tempeftade nas dores. Sendo pois tam femelhante â foledade do Filho a Soledade da Māy, porque nāo ha de fer juftificada a queyxa da Mãy, vendo-fe defamparada do Filho,fe foy tam juita a queyxa do Filho quan do fe confiderou defamparado do Pay? Bem poffo logo reperidas vezes formar a mefma queiXa, dizendo: Deos meu, Deos meu, porq̃ me defamparaftes: Dcus meus, Dens meus, ut quid dereliguifit me?

E fequereis intimamente penetrar quam exceffiva Ire a minh dor, sx jufta a minha queyxa, ponde os olios mas circunftancias da voffà \& minha foledade, \& vereis que a voffa naceo de hum fó principio, \& a minha naó teve menos de tres caufas. O principio, \& motivo unico da voffa foledade foy o defamparo do Pay; \&t a minha foledade he motivada pelo defamparo de Pay,de Fiiho, \& de Efpofo, pois igualmente fois Pay do meu coraçã, Filho de mintaas entranhas, \& Efpofo de minha alma. forte que a minha foledade he hum penofo compendi \& hum abbreviado mappa de tres foledadies, de foledade de Pay, de foledade de Filho, \& de foledade de Efpofo. Mas que muito que feja tres vezes dobrada a minha foledade, por me confiderar tres vezes fó, fó fem Pay, fó fem Filho, ¿á fó fem Efpofo; fe qualquer de minhas foledades, ainda cófiderada fó por fó, he mais fenfivel, mais intenfa, \& mais rigorofa que a voffa!

Primeiramente mais rigotofa he em mim, do que em vós a foledade de Pay: porque ainda que entre defam.

6
famparo, \& desäparo haja em nós a femethanca de carecer Pay \&delay: côtudo a minha he mais parafentida:potá vós careceis de Pay, व̆vos cómunicou o fer por necellidade de entendimento fecundo; \& ell me vejo fem ham Puy que me deu a vida por eleyçã̃ de rontade amante. Tambem he mais fenfivel para hía Máy a foledade de hum Filho, do que para bum Filho a foledade de Pay: porque fe hum Pay defampara hum Fitho, defamfaraa quem naó deve ofer, nem a vida: porém fe o Filho defampara a Máy, deyxa, \& defempara a quem he devedor do fer, \& davida. Sobe ultimamente mis de ponto a terceyra foledade, que he a de efpofo. Por amor da efpofa, diffeftes vós que deixaria o homem pay \& máy:Re-
Gen.2.24 linquet bomo patrem fum, \& matrem, \& adhare'it uxori fuce. Pois fe he voffo preceyto cue o Efpofo naó fiçacafo de pay, \& mäy, para que naõ padeça a Efpofafoledade de Efpofo; quem naó vé que fica excedendo muito fem comparaçaõa fole:ade de Efpofo á foledade de Pay? Sendo logo a minha foledade aflim na extenfó, como na intenfaö incomparavelmente fuperior ávofa, \&ttendp vós tanta rafaó de vos queixar de voffo Eterno Pay gvede com quanta mais rafaó devo eu queyxarme de vós norme defamparares.
$\mathrm{Naó}$ fou eu aquella voffa querida Máy, cujo amor vos cativou de tal forte os affectos, que para lograr o feu ventre deyxaftes o feyo do Eterno Padre? Pois como agoratrocais o meu ventre pelo efcuro, \& tenebrofo feyo de Abraham? Naó foueuaquella volfa amada Fitha, de quem diffeftes que vos ferira, antes roubàra o coraçaõ:
Cant. 4.9 Vilnerafticor meum, excordaftime? Pois como agora me ex verl. furtais voffa divina prefença? Nẫ fou eu aquella voffa prefada Efpofa, a cujos caftos abraços correftes cona paffos de gigante: Exultavit ut gigas ad currendam viam? pf.r8.6. Pois como agora vos afaltais de mim tanto, quanto difo
tao Occafo do Oriente, \&xa morte da vida ? Querido Pay, amado Filho, \& doce Efpofo meu, fe fabieis muito ben que nefta minha foledade fe haviaõ de ajuntar os defamparos de orfá na aufencia do Pay, as laftimas de Măy na morte do Filho, \& as lagrymas de viuva na perda do Efpofo; como me deyxaftes, ferrdo meu Efpofo, meu Filho, \& meu Pay? Cuidaria eu algú dia que houveffe de fer defamparada de hum Pay tam amorofo, de hum Filho tam obediente, $\&$ de hum Efpofo tam amante? Naó he fentença de voffa irrefragavel Sabedoria, que com difficuldade fe rompe o fio, ou cordaô de tres ramaes, ifto he, amor de triplicados laços: Funiculus triplex diffcile rumptur? Pois fe das cordas do amor fe tecem os mais fortes laços; eftando eu unida, \& apertada comvofco com o triplicado amor de Pay, de Filho, \&t de Efpofo, como arrebentâraõ os laços do a mor? Como fe defuniraõ os coraçṍes, para que no mefmo tempo experimentaffe defamparo de Pay, defuniaô de Filho, \& apartamento de Efpofo? E de todas effas foledades naō foy caufa a voffa aufencia ? Com rafaó logo me queyxo de vós, \& como vós mefmo me queyxo, repetindo fentida: Deos meu, Deos meu, porque me defamparaftes? Deus meus, Dens meus, ut quid de reliquiftime? Mas com ferem eftas foledades tam fenfiveis parao meu coraçaó, com tudo nenhŭa dellas he a que mais o penetra. A foledade para mim mais penetrante, he vermedefamparada de vós, naõ em quanto Pay, naõ em quanto Filho, \& naó em quanto Efpofo, fenaó em quanto Deos. Efta he a efpada, que me trafpaffa a Alma;efta he a dor, que me confome as entranhas; efta he a lança, que me atraveffa o coraçaõ. Defamparaftefme como Pay, fenti como Filha; deyxaftefme como Filho, chorey como Măy; faltaftefme como Efpofo, lamentey como Efpofa. E que fobre toda effa pena, fobre todaeffa ma-

8
mogoa haja cu de fentir, chorar, \& lamentar voffa aufenciacm quanto Deos, oh que efte heo Nonplas wifra da foledade, a cuja vifta nenhüa foledade he para fentida. Bem reparey eu, quando vos affiftia no Calvario, que noú podia carecer de myiterio, quefendo o Eterno Padrejuntamente Deos \& Pay voffo, naõ vos queyxaftes delle em quanto Pay, fenaõ em quanto Deos: Deus meus, Deus meus. Mas o myfterio que entaó naō atcancei, agoro venho a entender á cuffa de minha dor. Naó ha duvida que o mefrno Deos he Pay voffo, porque ab $x$ terne vos gera; porém como na foledade de Deos defcobre a rafaõ mayor motivo para ofentimento, poriffo vós efquecido da foledade do Pay em quanto Pay, unicamente lamentaftes a foledade do Pay em quanto Deos: Deus mous, Dous metrs. Efte foy o mayor motivo de vofio fentimento, \&t nefte mefmo acho en a mayor caufa de mitha laftima Quem póde negar que fois Pay men, \& na $\overline{0}$ fóPay, mas Filho, \& Efpofo meu ? Porém comotambem fois Deos meu, Deus meus, o que mais finto nefta fotedade, naó he carecer de vós em quanto Pay, em quáto Filho, \&em quanto Efpofo, fenaó o verme defamparada de vós em quanto Deos. O pay he para ofilho, o Tho he para a mãy, oefpofp he para a efpofa: \& Deos para quem he? Paratodos. E que fendo Deos paratodos, naó feja para mim, póde haver mais rigorofa, st intoleravel foledade? Soledade de pay, foledade de fitho, \& foledade de efpofo, faó foledades, que por vulgares, \&r commuas naó merecemo emprego dos fentimétos do coraçáo; pois vemos quotidianamente mutos flhos que carecem de pay, muitas mãys que perdem os filhos, \&r muitas efpofas que ficaó fem efpofos. Porém a feledade de Deos, eu fou a primeyra, \& unica creatura que a padece : \& porifo nella fecifraó todos os meus tormentos, nella fe recopilaô todos os meus martyrios. - CH

Bemfabers, fantofo emprego, \& defvelo do meu coraçaô, que quando a tyrannia Judayca fazia tiro com os cravos de voffas mãos, \& pés em lugar de fettas ao alvo de meu peito, fe rebentava de dor o coração, para que naõ pudeffe fahir a publico, fechavalhe as portas o fofrimento: fentia, \& callava, naō por outra razaō, fenaó porque com voffa divina prefença como com forte efcudo rebatia o fentimento deftes golpes, \& como com fuave lenitivo abrandava o rigor deftas feridas. Martyrio eraõ de minha alma voffas dores, voffas penas, \& voffos fentimentos: porém alivio, \& defafogo era tambem voffa prefença. Mas agora que vos naó vejo, \& me vejo fem vós, defamparada, trifte, \& folitaria, naó poffo diffarçar a dor, nem occultar ofentimento. Pois feopu. dera diffimular fufpendendo os impulfos da lingua, claro eftà que naõ fó fora mais que humana, mas ainda mais que divina; porque feria fuperior â voffa, minha paciencia. Efenaó, daime licença para que vos pergunte porque razaó moftrando vós em todo o difcurfo de voffa dolorofiffima Paixaó a manfidaó de cordeiro quando lhe tiraõ a lăa, \& naõ a vida, fem feouvir de voffa bo. ca a minima queixa, como o tinha profetizado Ifaias: Quafignus cor ans tondente fe ron aperuit os fum: 1â nos Ifas,53: ultimos extremos da vida dêftes bramidos como Leaô de Judá, formando tam fentida como amorofa queixa pelo defamparo do Pay em que vos viftes? Pois vida do meu coraçaó, \& coraçaó da minha alma, fe voffo rofto affeado com falivas, voffa cabeça gravada com efpinhos, voffos pés, \& mãos abertas com cravos, voffas carnes rafgadas com açoutces, \& ainda voffa Divindadeoffendida com blasfemias naö foraổ fufficiente catu-

10
fa, para q̆ brotaffe de voffa bocca húa minima palavra de fentimento ; como nefte defamparo do Pay achaftes motivo baftante para queixatam fentida? Mas a razaó, vos a declaraftes na mefma queixa: porque naõ vos queixaftes do Eterno Padre em quanto Pay, fenaó em quanto Deos: Deus meus, Deus meus, utquid. dereliquifime? He tal a foledade no defamparo deDeos, que ainda a paciencia do mefmo Deos a naó póde tolerar fem pena, fem magua, \& fem queixa. Pois fe vós fendo meu Creador naô pudeftes fofrec callado o rigor defta foledade; como poderey eutolerala fem dor, \& fem queixa, fendo pura creatura? Confeffo que naô acho em mim fofrimento battante, \&r por iffo faudofa clamo: Meu Deos,meuDeos, porque me defamparaftes? Deus, \& c.

Mas ainda naõ declarey baftantemente o exceffo de minha foledade fobre a voffa, \& confeguintemente a mayor razaõ que ha em mim, para que me manifefte mais fentida. Porque a voffa foledade, Deos de minha Alma, nem foy, nem podia fer (rigorofamente fallando) fnledade de Deos ; pois a inda que a voffa Peffoa feja realměte diftincta da Peffoa do Pay, participais com tudo delle a mefma fubftancia, \& natureza divina, \& afim como naŏ he poffivel que fe aparte de vós a voffa fubftancia, \& aatureza, aflim tambem nāo póde fer que o Eterno Pay em quanto Deos vos deixe rigorofa, \& propriamente em foledade de Deos. A minha foledade fim com toda a propriedade, \& em todo o rigor he foledade de Deos: porque tenho perdido a hum Filho, que por fer verdadeiro Homem, naõ deixa de fer verdadeiro Deos. Agora difcorro aflim. Se a voffa foledade com fer hŭa fombra, \&x

Suares de Incarn. 10 x. dijp. 33 9.15.eect. 4. hūa apparencia da foledade de Deos, (pois ainda que vos faltaffe com aquelles tam particulares auxilios, com que regia voffa fantiflima Humanidade, nunca deixou de eftar a ella intimamente prefente) fe a voffa foledade,digo, call-
caufou tanto abaloem voffo coraçaõ, que vos obrigou a defatar a lingua atế entaó emmudecida, como poderey eureprimir os impulfos de minha pena, para que naó rompa na mefma queixa?

Se eu pudera occultar como vêo do fofrimento em tam grande perda o rigor de minhas laftimas; que diria de mim a natureza, que atê do infenfivel rirou razöes de- Terra mo monftrativas de fentimento na aufencia de feu Creador? taeft, ơ Eftromeceo a terra, as pedras fe partiraó, \&r o vêo do Té-omaforfe ploferafgou. Pois meu efpirito ha de fer mais pezado font ơc. que a terra, para que fe naô abale, \&\& eftremeça com a Matth. ponderofa maquina de pafmo tam horrorofo? Meu cora- ${ }^{27.51 .]}$ çaõ ha de fer rochedo mais duro que as pedras, para que fe naõ parta com os penetrantes golpes detam cruel accidente? Eminhas entranhas haô de fer laços mais complicados que os fios do vêo do Templo, para que de ternura, \& compaixaó fe naó defpedacem? Que diriaõ demim os Anjos, que tam faudofamente choraó a voffa morte, fe vifsé meus olhos, \&r minhas faces enxutas? Que Angelipa diriaó effes Ceos efcurecidos com trevas, fe me naô vif- cis amarè fem cuberta de lutto? Eque diriaõ finalmente as fepul- febunt. turas abertas, fe me viffem totalmente fechada parao $\frac{1 / \sqrt{2} 33.70}{}$ fentimento ? Vòs mefmo, Deos meu, que havieis de di-f zev? Naõ dirieis, \& com muita rafã̃, que vos naõ reco-s juner uni. ahecia por meu Deos, pois me dohia menos em voffa all-verfam fenciá,que a mefma naturefa inféfivel? Efta pois he a cau-terram. fa mayor, porque lamento efte fatal defemparo com tam Matth 27. faudozos fufpiros; \& efta he a mayor razaó, porque juf- 45. tamẽte quexofa, \&profundamête fentida exclamo, Deos Monumë meu, Deos meu, porque me defemparaftes? Deus meus, ta aderto Deus meus, ut quid dereliquiftime?

He poffivel que vos perdi, \&como fe nada perdeffe funt.
Matth hey de fepultar em perpetuo filencio a dor de tam grande perda; pois perdendo-vos perdi comvofco nada me-

## 12

nos qo grande thefouro de todos aquelles bens, com qime enriqueceftes. Naó he ifto encareciméto de minha faudade, mas verdade tam certa, que até hum Gencio a defoubrio nastrevas de fur ignorancia. Quando a Michas faltaraö fuas fantafticas divindades, tal foy oemprego que fez ent fet coraçó a dor da gräde perda imaginada, que exclamou dizendo que com feus deofes the tinhaó roubado tudo: Deos meos tuliftis, é omnia que babeo. Com 7udic. 18 quanto mayor rafaó devo eu formar a minha queixa; 24. poiscoma voffa aufencia, meu verdadeiro Deos, perdi todo o meu bem, a minha alegria, a minha delicia, a minha doçura, \& a minha riqueza? Seem vós, unico bem meu, fe defcifrava toda a minha gloria, toda a minha fermofura, \& toda a minha ǧandeza; quem póde duvidar que com voffa aufencia fica totalmente abatida a minha grandeza, defmayada a minha fermofura, \& efcurecida a minha gloria? Em voffa companhia naó eracu fermofa comoa Lua, PulchrautLuna; efcolhida como o Sol: EleCamt.6.9 Etaut Sol; \& brilhante como a Aurora: 2Mafi aurora? Po. rém agora que me vejo fem vós, de Aurora nada tenho, porque me vejo em hum orizonte naó de luzes mas de trevas immediatamẽte depois de fe pôr o Sol: de Sol ráo renho a minima femelhança fenaó nos deliquios, \& nos celipfes: jà de Lua me faltaó oos refplandores, \& fóme ficaóo os defmayos, \&r as minguantes. Em volfa prefenç naó era euhum verde platano, hum fubline cyprefte, hina fermofa palma, \& hum cheirofo balfamo? Qrafi plam tanus exalt ata fum juxt a aquam, óquaficypreffus in monte Son, quafi palma exaltat a fim in Cades: Sicut balfamum aromatizans odorema dedi. Mas "que fico agora, deftituida de voffa prefença? De platano naô tenho o verde efmalte das folhas, nem a dilatada pompa dos ramos, \& fó poffroo denfo, \& oefcuro das fombras. Decyprefte faltzme o pyramidal, \& o fublime, fendo affim que me fobeja - fu-

- funebre, otrifte, \& o funefto. De palma nã̃ gàzo a fermofur, nem ofrutto, só experimento o penetrante de fuas asudas folhas, que como efpadas meatravelfaó a alma. De balfamojà naó lógro nem afuavidade, nem o cheiro, \&fopadeço os golpes, \& as feridas. Quando vos tinha prefente, naô era eu roza, açucena, vide, pomt ba, \&r rola? Tudo era. Mas agora que me falta voffa vif, Eccli. 24. ta, que me refta de roza mais que os efpinhos, de açucena mais que os defmayos, de vide mais que as lagrimas, de pombamais que os gemidos, \& de rola mais, que os fufpiros? Comeftas lagrimas, com eftes gemidos, \&com eftes fufpiros a vós mequeixo, como vós ao Eterno Padre: $D$ zos men, $D$ eos melt, porque me defamparaftes? Deus mevs, Deus meus, ut qut d dereliquttt ane?

Ecom a perda de tam rico thefouro de bens acabariaõ minhas penas? Oh que paffañ ainda muito avante: porque aflim como na voffa aufencia fe afaftàraõ de mim todas as delicias, todas as confolaçőes, \& todas as alegrias, tambem concorréraố para mim como a feu centro codas as pertas, todas as magoas, \& todas as anguitias. Quando os inimigos de David o confiderâraó defamparado de voffa poderofa maö, unidos todos fe conjurâraô a perfeguilo, dando por rafaõ que jâ naõ havia Deos que o pur deffe livrar: Deus der elequit eum, perfequiminı ol comprebendite eum: quia non eft qui eripiat. A mefma conjuraçaō, imaginoell, fizeraö contra mim todas as dores, \& penalidades que andaó divididas pelo mundo: Deus dereli. quit eam, per fequimaini, o comprebendite eam. Jâ eftà defamparada de Deos : pois agora agora he otempo de atormentar aquella alma, atribular aquelle efpirito, \& martyrizar aquelle coraçaō. Vamos pois, vamos todas. Afim o differaố, afim o comprîraô: pois logo fem mais reparo fe lançãaraô de tropel fobre o men coraçaô, forjando nelle hŭa dor compofta de todas as dores hưa pena

14
diftillada de todas as penas, \& hum tormento extracto de rodos os tomentos. Oh Simeiô, quam acreditada fica agora atua profecia com a concurrencia de dores, que unidas em hüaefpada de dor trafpaffaõ minhaalma! Tuam iffius animam doloris gladius pertrantibit. Porêm viofe alexverf. Eccl. gom dia femelhante efpada? Todas as mais efpadas faõ de ferro; fó a minha ha de fer de dor, \&e naõ de ferro? Sim: porque as mais efpadas accidentaimente caufaó dores, $2 \pi$ a minha efpada he effencialmente a mefma dor. As mais efpadas, porque faô de ferro, fó cortaó pelo corpo; a minha, porque hede dor, penetratê a alma: Tuam ipfous animam. As mais efpadas tantas dores caufaó, quantas feridas abrem; elta efpada em húa fó ferida caufa todas as dores: Dolorisgladius. Oh efpada mals dura, \& penetrante, que o mefmo ferro, quem poderâ cabalmente comprehender o rigor de teus golpes, \& fondar o profundo de tuas feridas! Só vós, meu Deos, com voffa infinita fabedoria; pois euainda experimentando o rigor deffes golpes, \& penetrada do profundo deffas feridas, naó me atrevo a defcrevelas. O que poffo affimar com verdade pelo que experimento, he que os tormentos de minhaalmanaô fó faõ fuperiores a todas as penas, que câ fe padecem no mundo, mas fe naó excedem, nada faó inferiores âs que fe toleraôlâ neffe inferno, por onde andais agora fugitivo de minha prefença.

Pois que tormento he o que falta a efta penalizada creatura, para que naó feja hum vivo, \& animado retrato do mefmo Inferno :Se no Inferno ha fogo, naó arde em meu peito hum incendio de amorofas chamas, em que faudofa, \&x cruelmente me abrazo? Se ha trevas, que mais efcura,\& tenebrofa noite pòde haver, que a em que me vejo depois que no occafo da morte vos puzeftes, meu Sol? Se ha miniftros, que atormentaó de muitos mo* dos, naô ha tambemem minha alma tres potencias, que
á maneira de tres verdugos có varias, \& novas invençóes de penas a martyrizaô, \&r defpedaçaô? Só parece que falta a eternidade, para que o meutormento naô feja de todo femelhante ao Inferno, porque fó tres dias, eftaó decretados à minha foledade Aflim parece, mas naó he affim; pois eftes tres dias não deixaõ de fer para mim hũa penofa cternidade. Tres dias unicos efteve Jonas no vẻtre da balea; \&r eftes tres dias foraó avaliados na opiniaó do Profeta por hũaeternidade: Terravectes concluferunt me in aternum. Jonas fepultado por tres dias no ventre daquelle monttro marinho reprefentava os tres dias da voffa fepultura, que faó os tres dias deftinados â minha foledade: Sicut fuit Fonas in ventre cetitribus diebus, \&-tri- Matth. bus noctibus, ficerit Filius hominis in corde terr a tribus die-12.40. bus \& tribus noctibus. E fe ostres dias da voffa fepultura foraó reputados na eftimaçaõ de Jonas por hưa eternidade de morte, quem nāo vè que eftes mefmos tres dias ficaó fendo para mim húa eternidade de pena? E com muita rafaó devia eternizarfe no tempo o meu tormento, por que fe antes de nacido foftes objecto de defejos eternos: Defiderium colliumn aternorum: naô podieis deixar depois Gen.40. de morto de fer alvo de eternas faudades. Se quando vos ${ }^{26}$. concebi em minhas entranhas fiz do eterno temporal; porque agora que vos perdi naõ faria do tempo eternidade? Vendome pois obrigada a padecer no tempo hía aufencia eterna devoffa vifta, como hey de fupprimir a dor defforte, que me naó queixe, \&r clame, Deos meu, Deos meu, porque me defemparaftes? Deus meus, Deus meus, ut quid der eliquiftime?

E com fer a eteroidade no terribel, \& numerofo exercito das penalidades, que militaô debaixo dos eftandartes da voffa ira, o gigante que fe levanta fobre todas as mais dores, como Golias fobre todos os Filifteos, naö he ella com tudo a mayor tormento de minha foledade, nem
arafaõ que mais perfude que me atormentiô as mefmas penas que fe padecem no Inferno. Pois a unicarafaô he verme deftituida de voffaDivina prefença. Para padecer as penas do Inferno, naó he neceffario outro tormento, que carecer da voffa vifta : porque fe onde ha vifaō de Deos, na verdude ha Parayfo,aonde falta voffa prefença, forçofamente ha de haver Inferno. Afim o entendo, porque vós faudofa memoria, \& memoravel faudade minha, ainda por muito menos affim o julgaftes. Que vos cercaffer dores iguaes na intenfaó âs do Inferno, vós o la-

$$
P \int_{0} 17.6
$$ mentaftes por David: Dolores inferni circumdederunt me. Equando foy que experimentaftes o rigor de tam terribeis penas? O mefmo Profeta diz que no tempo em que acabando a vida no Calvario foftes acometido das dores da morte: Circi midederunt me dolores mortis: Pois voffas

## Itbid. 5

Suares dores fendo dores da morte, Dolores mortis, haviaô de fer juntamente dores do Inferno: Dolores inferni? Sim, porque na pena do danno, \& carencia daDivina vifta confifte a fubitancia, \& a effencia dos tormentos do Inferno. E como voffa fantiflimaHumanidade nas agonias da morte foffe defamparada de Deos (naó jà na privaçoó de fua vifta, mas na fufpenfaó daquelle mar immenfo de delicias, com quea Divindade coftumava inundar voffa alma) porifío na morte naó fó experimentaftes as dores da morte: Dolores mortis, mas tambem as do Inferno: Dolores inferrii. Baftando pois a fufpenfaó das divinas confolações para que as penas da voffa morte fe tornaffem penas do Inferno; podia deixar a privaçaó total de voffa Divina prefença de converter os tormétos de minha foledade em tormentos de Inferno? Oh que tambem eu, \& ainda com mais rafaó, poffo dizer que me cercàraó dores nada menos activas, \& penetrantes, que as do Inferno: Doloresinferni circumdederunt me.

Mas quedigo? Iguaes minhas penas âs do Inferno?

Alivio grande feria para minha Alma, fe o rigor de meus tormentos näo paffaffe do limite das penas, que padecem os condennados. Muyto mais avante chegaó minhas laftimas, mais intenfa, \& rigorofa he a minha dor. He verdade que os condennados padecem a catencia do mefmo Deos, que etr padeço; mas he verdade tambem queeu, \&r -lles nos havemos muy diverfamente para com vofco; \& poriffo tambê he muy differente o modo, com que a mefma privaçaó de Deos atormenta, \&x affige a mim, \& a elles. He certo, meu Déos, que elles mortalmente vos aborrecem, \& não podeis negar que eu cordialmente vos amo. Vós pagais aquelle fummo odio com o mayor aborrecimento; \& a mim remuneraifme efte amor có outro amor intenfifimo. Pois, Deos meu, fe fois hum bem tam grande, tam exceflivo, \&r tam immenfo, que ainda a quem aborreceis, \& vos aborrece, unicamente com a privação de voffa vifta dais hum penofffimo inferno: que Inferno de penas naó ha de caufar em mim a aufencia de hum Deos, que fendo o unico emprego de meus affectos, empregou em mim todos os defvelos de feu amor? Oh que quanto vay de hum Deos a mado a hum Deos aborrecido, de hum Deos amante a hum Deos que aborrece, tanto vay de pena a pena, de magoa a magoa, de tormento a tormento, \& de foledade a foledade! Defte Inferno pois mais rigorofo que o mefmo Inferno levãto as vozes ao Ceo, \&lafimofamente repito: Deos meu, Deos mcu, porque me defamparaftes? Deus meus, Deus meus, \&c.

Dirmeheis por ventura que naó fiquey totalmente deramparada de vós; porque fe careço da voffa vifta, não me falta a voffa affiftencia, pois a vida que lógro martyrizada com tantas penas, caḍa hũa baftante para dar mil mortes, he empenho, dadiva, \& favor de voffa Divina Ommipotencia, que me conferva, \& fuftenta contraa ordem, \&x curfo da naturefa. Aflim he, \& affim o confeço,

$$
\mathrm{C}
$$

unico,

18
unico, \& adorado bem meu. Mas a verdade de voffa palavra näo tira a juftiça, â minha queixa. Naó ha duvida que o confervarme viva, concorrendo tantas coufas para me dar a morte, he prodigiofa, \& eftupenda maravilha voffa. Sem alento, fem coraçã, \& fem alma póde haver vida? Pois fe com toda a verdade poffo dizer que per dēdovos fiquey fem alento, Dereliquit me virtus mea; fem coração, cor meum dereliquit me, \& fem alma, Defecit ani${ }_{P}^{P} .37 .11$ mamea: como he poffivel que eu viva fenão por privilePS.39.13 gio efpecial, \& fingular prodigio de vofo divino poder? ferem. 4. Porêm todaelta milagrofa confervaçaó naô diminue, antes aumenta muito o meu tormento. Pois qual era melhor para efta afflicta, \&s defamparada Mãy, acabar comvofo a vida, ou viver fem voffa companhia em hũa foledade ainda mais rigurofa, que a do Inferno? Digaõ os habitadores daquellas efcuras, \& cternas moradas onde agora vos achais, qual feria fua efcolha? E ouvilos-heis dizer com lamentaveis gemidos, que antes queriaó render mil vidas ao golpe da mais cruel, \& tyranna morie, que carecer hum fó momento de voffa divina prefença. Ouvireis que o veremfe apartados de voffa amavel face he para elles hum tormento tam exceffivo, que os obriga a bufcar entre tantas mortes que padecem, húa morte $\tilde{q}$ os acabe. Porêm que chega a tanto fua defgraça, que quanto mais elles bufcão a morte, tanto mais a morte foge delles. Agora vos pergunto, vida, \&z Alma minha. Se no Inferno ha tormentos, \& penas fem numero, \& cada hũa dellas baftante para tirar mil vidas, como vivem os condennados? He porque no mefmo tempo em queempregaõ as penas toda a fuactividade para lhesdar a morte, voffa Divina Omnipotencia applica todo o feu poder para lkes confervar a vida, fó a fím de que fempre vivaó continuamente penando, \& fempre morraó perpetuamente vivendo. Efte mefmo heo prodigio que obraem mim
mim voffa Divina Omnipotencia, prodigio que fó executa origor de volia Juftica nos voffos capitaes inimi. gos. Grandealivio feria para minhaalma verme defpojada da vida ás violencias da mais cruel, \& barbara morte, por nảo fofrer vivendo a falta de voffa Divina prefença. Porêm oh rigor: Sufpendeis toda a actividade da morte, para que me năo acabe a vida; \& multiplicais o alento â pena para continuamente me laftimar com tormentos de morte. Jà não he eftupen do prodigio fómente de voffa Divina Omnipotencia, mas tambem rigurofo effeito de voffa ira. E padecendo os rigurofos golpes de vorfa ira, que muito que defabafe o coração dizédo: Meu Deos, meu Deos, porque me defamparaftes: Deus meus; Deus meus, ut quid der eliquifti me?

Parecervos-ha por ventura, meu amabiliffimo Jefus, que aquife acabâraố todas as rafoēs de minha queixa; fendo que ainda falta a mais forçofa, \& a que dâ alento, \& vigor a todas as mais, para quue façaõ mayor impreffaõ em mea peito. Porque fe da voffa parte houveffe algŭa rafaõ para me deixares tam fó, \& fó acompanhada de penas; ainda que me viffe em dobrados tormentos, dos que padeço, facrificâra eu o meu fofriméto em holocaulto de voffajuftiça. Porêm que me defemparaffeis,meu Deos, deixãdome â difcriçaố, ou indifcreçaô de taõ póderofos tormêtos, fem haver para iffo motivo, \& rafaõalgũa, cốfeffo que he para o meu coraçaŏ o mais tyranno, \& infofrivel martyrio. Ao Eterno Padre perguntaftes vós a rafaô de voffo defamparo: Ut quid dereliguifti me: Agora vos pergunto eu o motivo de minha foledade: Ut quid. dereliquiftime? Porque me deixaftes fobre faudofa tam penalizada, \&r trifte? Ut quid? Porque? Appareça a razqõ de tam excellivo rigor. Mas que rafaó póde haver (perdoayme, fe por fentida fallo com liberdade de Măy) qุue rafaô póde haver, digo, de tam manifefta femrafaô?

20
Quca a Deos Pay voffo vos queixaffeis da foledade, em $\check{4}$ vos deixou, bem eftà: mas que alèm diffo the pedifleis a rafaó, \&z o porque:Ut quid? Parcce çue naó diz bem cont volf. infinita fabedoria. O Eterno Padre gerando vos паô vos communica os mais occultos fegredos de feu peito? Que quifeftes logo dar a entender, pedindolhe eft a rafaó, fenioo mefmo que em cafa de Annâs, perguntando áquelle atrevido miniftro que vos deu a bofetada, a 7oan. 18. caufa de tam grande defacito? Q mid me codis? Ito he, que 33. da parte daquelle miniftro, não havia rafaó para injuria de tam detettavel afronta, nem da parte de voffoPay motivo para rigor de tam laftimofo defamparo. Pois fenaô ha rafaöalgũa, para que Deos Padre defampare a fen Fi1ho, que rafaó poderá haver, para que o Filho de Deos defampare a fua Mäy? Claro eftà, que havendo tantas rafoēs que perfundem o contrario, naö fe podia achar nefte grande defampuro, fenaó muita, \&\& grande femrafā. E fe me dais licença para que eu refira algŭas, proporey duas, que mais affligem meu efpirito, \& fā̃ as mefnas; em que unicamente fundaftes os motivos de voffa queixa no defamparo do Pay. Pedindolhe vôs a rafaô porque vos deixavarem foledade, duas vezes o appellidattes Deos voffo: Deus meus, Deus meus. Eque quifeftes fignificar com effa fentida repetiçaó? Senão que o fer o EternoPadre duas vezes voffo Deos, hüa vez porque vos deu o fer em quanto â Humanidade, \& outra vez porque vos gerou em quanto Peffoa, era dobrado motivo para naó cõfentir no defamparo do Filho. Eftes mefmos motivos nāo eftaŏ juftificando as rafoēs do meu fentimento, \& reforçando as caufas, que tenho para me queixar de vós entre os tormentos de minha foledade? Tambem vós fois duas vezes Deos meu: Deusneus, Deus meus; hūa vez Deos meut, porque me dêtles a vida; \& outra vez Deos meu, por que vola dey. Efe por fer o Eterno Padre duas
vezes Deos voffo, vos pareceo que era grande femrafaó fua o permittir em feuFilho tam grande defamparo; tambem me parece a mim ăfendo vós duas vezes Deos meu, he notavel fermafaó voffa coffentirdes em voffa Mãy tam lamentavel foledade. Examinemos hum, \& outro titu10, \&x vereis fe falo verdade.

Oprimeyro titulo, por onde nem vôs mereceis ao Eterno Padre, nem eut vốs a foledadede Deos, he fer o Eterno Padre Deos voffo, por crear voffa Humanidade, \& vôs Deos mett, por creardes minha Alma. Pergunto agora. Pode haver rafaó algúa, para que o Creador defampare a obra que creou? Naô he certo, \& infallivel axioma regiftrado nos livros de voffa Providécia, q̃ Deos Deus uon não defampara fenaó áquelle que primeiro o defampa- deferit, ra? He verdade que defamparates a Samfañ, a Saul, a Sa- nif defelamaõ, \& outros mutios; mas he verdade tambem que ratur. A não chegaftes a efte ponto crut, fenão depois que elles vi- xioma rando-vos as coltas, vos defamparâraó a vôs. Efe a rodos Theolog. guardais efte direito, porq̆ faltais com ellé a voffa Mãy? Por ventura viofe em mim femelhante ingratidaõ, fenaó houve creatura mais refoluta, \& conftanteem vos feguir, \& acompanhar, do que voffa Mãy? Diga-o o Calvario, igualmente theatro de voffas penas, \&r de minha conftancia. Com quem vos achaftes, quado moribúdo na Cruz? Comos Dífípulos, que vos fegniaõ? Com as turbas, que vos applaudiẫ? E com os meninos, que ros cantavaóo viva? Bem fabeis que todos vos defamparâraoó; \& por final, que he bem fentida a queixa, que formaftes com as palavras de David: Et quijuxta me er ant, de longe feteritit. Mas que maravitha que vos defamparaffem os mais, fe o $P \sqrt{3} \cdot 37.13$ mefmo Pay, que abserno vos gera, vos deixou, \& defamparou? Eparaete univerfal defamparo, que experimentafies, n $\mathfrak{o}$ fô dos homens, mas do mermo Deos Pay ºffo, não podeis jâ dizer que concorreffe voffa Mây.

22
Deixeivos eualgua hora? Defampareivos hum inftante? Naố me viftes ao pê da Cruz fempre firme, fempre immovel, fempre confante atê acabares a vida? Depois de morto năo vos acompanhey atê os horrores da fepultura? Pois fe quando todos vos deixaó, fó eu fico; fe quando todos feaufentaô, fó eu perfevero ; fe quando todos vos defamparaö, eu me näo a parro de voffa companhia: dayme, meu Deos, dayme a rafaó porque me defamparaftes: Ut quid dereliquifi i me?

E fe no primeyro titulo de feres meu Deos, Deus meus, porque me dêftes o fer, \& a vida, fe manifeltaó rafoés tam efficaces para me naó deixares defamparada,\& folitaria: ainda no fegundo titulo, que he feres meuDeos, Deus meus, porque vos dey ofer, \& a vida, fe defcobrem motivos muito fuperiores para me naõ defamparares. Vós em quanto Deos de quem recebia vida, fois totalmente independente de mim: porém em quanto Deos a quem dey a vida, algũa dependeacia tendes defta creatura. E feña obftante a voffa independencia, que de mim tendes, pedia a rafaó (como moftrey) que me não defamparaffeis, muito mais o pedia a dependencia, que de mim tendes. A independencia izenta da obrigaçã̃ ; a $\tilde{q}$ fujeita a dependencia. E fe fem me deveres obrigaçăo, era jutto que me não defamparaffeis, fem que primeiro eu vos defamparaffe a vós; vede fe pôde haver rafaô para me defamparares devendome tanta obrigaçaó como he a da vida, \& acópanhando-vos eu fempre atê a morte \&a até a fepultura? Que refpödeis a ifto, VerboDivino?Naõ he racional o meu fentiméto? Naō he jufta a minha queixa ? He tam jufta, como he infallivel, que vôs fois a mefma rafaó increada de Deos: porque naó póde haver motivo mais digno de queixa, que hŭa femrafaó nacida da mefma rafaó increada de Deos. Permittilogo que torne a dobrar a mefma queixa, pedindo-vos o porque, $\&$ a raz

Porêm fe naó ob iftante eftar de minha parte a rafaó, ainda aflim he vontade voffa (que para mim val mais que todas as rafoés)'que eu careça de voffa Divina prefença; que me refta mais, fenaõ emmudecer a lingua, $\&$ fallarem os olhos; ceffarem as vozes, \& ouvirem-fe os gemidos;a-talharem-fe as palavras, \& foarem os fufpiros; interrom-perem-fe as rafoês, \& romperem-fe as lagrymas, que faö a mais efficaz, fe bem muda eloquencia do fentimento? Quando a David defamparado da Divina prefença the perguntavaó aonde eftava ofeu Deos; naô achando o Profeta nem rafoês, nem palavras para encarecer a fua pe na, encõmendou aos olhos que com rios perennes de fentidas lagrymas teftificaffem fua dor: Fuerunt mibilacry-Pf.41. 4: me mea panes die a nocte, dum dicitur milhi quotidze: Ubieft Deus tuns? Ena incomparavel perda do meu Deos qual ha de fer o meu fentimento, fe não pranto? qual a repofta, fenăo lagrimas? A mefma pergunta, que faziaō em outro tempo a David, bem a poffo agora fazer a mim mefma, dizendo: Uureft Deus tuus? Maria, aonde eftarà agora o teu Deos? Ette ventre depois que o concebi por obra do Efpirito Santo, foy affento,\& morada fua. Mas fe jâ naõ mora nelle, aonde eftarâ agora o teu Deos? Ubı eft Deusturs? Muitas vezes o tive em meus peitos, dandolhe oleite depois de nacido. Mas como jầ o naõ vejo neftes peitos, aonde eftarâ agora o teu Deos? Ubieft Deus tuus? Bem pouco ha que paffou dos braços da Cruz a eftes meus braços. Mas fe entre os meus bracos jâo não acho, aonde eftarâ agora o teu Deos? Uoreft Deus tuus? Ainda agora efteve diante deftes olhos, quando o depofitâraó na fepultura. Mas fejâ nem dos ollos o vejo, aonde eftarâ agora o teu Deos? Ubıeft Deus tuus? Para q̃ bufcas porêm o que não exifte? Jâ desfez a morte o amoro-

24
fo vinculo, que unia o corpo àAlmade men Deos, \&- de meu Filho. Jà feapartârā́ eftes dous divinos extromos. O corpo jazendo na fepultura, eftà debaixo de hna pedra dura, fim, mas enriquecida com o preciofo the fouro que occulta; \&t a alma anda lâ por efle Inferno, que com fuaprefença fe tornaria emParaifo de glorias, afim como na fua aufencia o meu coraçãó fe converteo em infernc de penas. Ah dura, \&r inflexivel pedra! Se na morte de meu Deos as mais fe partiraố,como te naô partes? Como eftàs inteira? Oh crucl, \& inexoravel Inferno:Se ha bem pouco que muitas almas juftas fahiraó de tuas formidaveis cadeas, como tens prefa agora a alma de meu Deos? Ora partete, pedra, \& naó efcondas mais o meu thefouro. Abrete, Inferno, \&r naõ detenhas mais o meu bem. Naô vês, pedra, que fendo cuhum martormentefo de dores, em ti, como em duro rochedo, quebraö, \& rebentaó as ondas do meu coraçaô? Naóv vês, Inferno, que eftando eu abrazada em faudades amorofas, finto atearemfe em minhas entranhas as mais vivas chamas de teus incendios? Mas oh crueldade! Oh cyrannia! Nem a dureza da pedra feparte com os golpes de minhas latimas, nem a inflexibilidade do laferno fe enternece com a ternura de meusfúpiros. Pois jà que naó poflo alcançar nem aquelle laftimado cadaver, nem aquella alma, aonde eftà a ineftimavel prenda daquella tunica inconfutil, que com minhas máos fabriquey para o meu Filho; que com clla ao menos quero aliviar o tormento de minhas faudades. Mas ay que nem a tunica do men querido Fi Tho me deixou a cobiça, \& tyrannia dos Soldados. Ceos, viraó-fealgä dia debaixo de voffos orbes partilhas mais exorbitantes, \& injuftas, que as que fe fizeraó na morte de men Deos? A tunica levàraō-na os foldados; á terra tocoun Corpo;ao Inferno coube alma. E â trifte Máy quefica? Sô efta funefta mortalha, em que o Autor da
vida fe retratou com as fombras da morte.
Aqui eftais, objedto de minhas faudades, alvo de meus fufpiros, \& centro de minhas lagrimas: Aquieftais, meu Pay, mee Filho, meu Efpofo, \& meu Deos, retratado de morta cor em vivo fangue? Oh naô permittais, q feja fó para mim efta laftimofa vifta; fazey patente aosolhos de todo o mundo o rigor da Divina juftiça executaJo em voffo fantifimo corpo: porque fô as lagrimas de todo o ntundo podem compenfar tanto fangue, quanto fe derramou deftas veas. Porêm fe o mundo, amado Fitho meu, foy o cruel tyranno que vos reduzio a efpectaculo tam lamentavel, pequeno tributo parece fer o de feu pranto. Vôs Efpiritos bemaventurados, vôs Gerarquias da Corte celefte, deffas eternas moradas aonde eftais, acompanhay vôs o meu pranto: porque fồ as lagrimas dos habitadores do Ceo podem chorar dignamente odeteflavel exceffo, que em dar a morte ao meu Filho commetterão os moradores da terra. Oh quem me dera agora ligeiras azas para voar an throno da MageftadeDivina, \& na prefença do Eterno Padre defpregar efte refumido mappa de dores, \& fazerlhe efta pergunta!

Eterno Padre, \& Deos eterno, efte he o retrato do Filho, que vôs ab xterno geraftes, \& eu concebi no tempo por obra do Efpirito Santo? Que ferâ do original, fea copia eftâtam desfigurada, \& contrafeita ? Vede feconheceis eftes pês. Sãe eftes aquelles pîs, que com agigä- $p f .18 .7$. tados paffos apreffäraõ a carreira para tomar affento, \&x morada em meu ventre? Bem vedes que naô faō eftes aquelles pés, pois trafpaffados có cravos ainda'daô paffos para fe afaftarem de mim. Oh pês facrofantos : Se fobre vós, quando andaveis nefte mundo, derramou Magdalena tătas lagrimas; que lagrimas naō haó de verter mieus $3^{38}$ olhos para vos lavar agora que naó podeis dar hum paffo? Saō eftas aquellas mäos, que com tanta liberalidade repartitaố commigo os jacintos de voffa beneficencia? catr 5.2 事

26
Claro eftà que naó faó eftas aquellas mãos, pois aquellas para mim nunca foraó atadas. Oh mãos Divinas : Se do centen deftas duas chagas eftaô manando dous copiofos rios de fangue, que muito he que lave eu efte fangue cô dous caudalofos rios de lagrimas? Efte be aquelle lado, em que o a mado $D$ fcipulo teve a dita de reclinan a cabeça? Naó póde fer cfte aquelle lado. Aquelle era thefouro fechado, efte he arca aberta: naquelle achou o Difcipulo o feu defcanfo, nefte com a lançada que o abrio, teve a May o feu tommento. Mas ie defte lado ao golpe foan. 19. da lança brotou o fangue, \&r agua para me dares vida, por 34. que fe naó ajuntarâo em meus olhos duas fontes de agoa \& fangue para chorar vofla morte? Efta he aquella boc-
Cät.4. i i. ca, donde manava o mel na doçura das palavras, \&r o leite na fuavidade dos difcurfos? Quem duvida, que naó he efta aquella bocca, pois nefta eftâ fô o azedo do vinat gre, \& o amargo do fel? Oh lagrimas, aonde eftais, que naó correis a aguar o agro daquelle vinagre? Oh bocca, porquete naó apreffas para aproveitar com teus of culos

## Matth.

 as reliquias daquelle fel? Saó eftes aquelles olhos, que$$
26.75
$$

Lunc. 22. com a efficacia de fuavifta fizer ō desfazer a Pedro emz arroyos de lagrimas? Bem fe eftà vendo, que nấ faô aquelles olhos: porque fe folem os mefmos, naó deixariaö de othar para mim. Mas poriffo mefmo que fe naó poem em mim, fendo eu menos dura que pedra, haó de fer mais copiofas as enchentes de minhas lagrimas, que as de Pedro. He efta a quella cabeça, que admiraõ os Pro. Apoc. 10 . fetas coroada com diadema fabricado de Iris, de Eftrellas, \& de Sol? Oh que naó he efta aquella cabeça, pois nefta fenaō defcobre outra coroa, que hưa penofa guinale da de efpinhos. Mas feentaó arde Deos nas chammas do Exod. 3.2 mais amorofo incendio, quando apparece na Carca entre agudos efpinhos, eftando agora entre os ef pinhos cô amor mais abrazado, rafion he que a tanto fogo the faia de meusolhos ao encontro outra tanta agoaem hum mar
immenfo de pranto. Mas fe neftes pés rafgados, fe neftas mäos atadas, fenefte lado aberto, fe nefta bocca atormentada, fe neftes olloos eclipfados, \& fe nefta cabeca tam cruetmente trafpaffada de efpinhos naó pôde minha attençab, por mais que ueira, divifar final algum de voffo Fitho, se de meu Deos, defcubrirey por ventura neftas coftas algum veftigio de fusDivindade? Ay que confu© mappa de dores: Ay que dolorof cifra de penas! $\Lambda y$ que penofo compendio de feridas laftima minha vifta! He pollivel que a tam lamentavel eftado eftà reduzida toda a grandeza, toda a mageftade, \& toda a gloria de Deos? A Moyfês, que vos pedio que the manifeftaffeis voffag gloria: Ofende mibigloriamt am, diffettes que veria voflas coftas cubertas de nodoas, abertas em chagas, Exod. 33 \& desfeitas em fang ue: Videbis pofteriora mea. Mas fe ef- 18. te fangue, eftas chagas, \& effas nodoas faõ gloria para vôs, naõ faó para mim fenaó laftima, fenıó pena, fenaó Thid. 23 martyrio. Ch coftas facrofantas: Se de voflas feridas Flagellis corre a mares o fangue, poră naô fahirìõ de meus olhos cefâ. Beas lagrimas a diluvios? Choray, olhos, choray; mas näo ned. Fercayã̃ jà minhas lagrimas fobre o laftimofo efpectaculo dinand. deftas coitas, deftes pês, deftas mäos, defte lado, defta ${ }^{V} V_{5}$ fon bocca, deftes olhos, \& defta facrofanta cabeça, corraō 7 .eet. precipitadas fobre os peccados do mundo, que foraō a 3 . unica caura das penas do Filho, \& das laftimas da Mäy. Recebey, Eterno Padre, recebey eftas lagrimas da May com o fangue de voffo amado Filho em fatisfaçaô dos peccados do mundo. Embargue tanto fangue as execuções de voffa Divina juftiça,fufpendzô tantas feridas os rigores de voffa ira. Porque fe là o fangue de Abel mor- Gen.4. to, no voffo fupremo Tribunal clamava vingăça, o fan- 10. gue de voffo, \& de meu Filho, em que fe efgotou todoo rigor da Divina Juftiça, clama, \&̌ pede hüa, \&\& muitas vezes mifericordia.

## F I M.



